















































































































①　 WP： 渡 辺・ 太 田・ 阿 部 に よ っ て 作 成 さ れ た（ 阿 部：2005）GAME ANALYSIS FOR 
BADMINTON（以下、「解析ソフト」とする）を使用し、映像より算出した。
②　 RP：解析ソフトを使用し、映像より算出した。
③　 WP：RP比：上記 2 ．①および 2 ．②の比から求めた。ラリー間のRPがWPに比して長くな
ると、これが小さくなる。
④　 ストローク数： 1 イニング当たりの打数のこと。






















2017日本選手権 10.10土5.25 14.67土5.61 0.69 7.18土4.24 1.41 
2015公式戦 6.82士：3.83 8.44士4.60 0.81 4.62士3.15 1.48 
車いす・立位 8.95士6.60 8.14士4.35 1.10 6.56士5.65 1.36 





































































































　The purpose of this study was to analyze the time and number of strokes of each rally in a 
game of wheelchair badminton and to analyze the game structure of wheelchair badminton. As a 
result, it was revealed that wheelchair badminton is shifting to an advanced game structure that 
requires higher endurance. In addition, in the case of a training game in which a healthy person 
acts as a sparring partner, the game development appears to be more severe than in the official 
game, suggesting the effectiveness of coaching focusing on RP（Rest Period）.
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